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We focus on the social significance of the utilization of closed schools in local communities. There is a momentum in 
local communities to utilize abandoned schools as "resources," replacing them as "negative assets" that continue to 
increase as the birthrate declines and the population ages. We examined the utilization of closed schools in the 
shrinking society of the future, using the case of Minami-Shimabara City in Nagasaki Prefecture, and the concrete 
possibilities of such efforts. From the research, two important requirements for the utilization of closed schools were 
identified. The first is that there is a possibility of a "reinterpreting" process in the "utilization of closed schools" 
initiative that would create a "self-running force" in the community. Secondly, based on Hannah Arendt's concept of the 
"common world", it’s clear that there is a "dynamic social process" that attempts to give social meaning to the "static" 
state of abandoned schools. We conclude that the complementarity of these two processes is essential for sustainability. 
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設等活用状況実態調査」によると、平成 30 年 5 月時
点で、公立学校の廃校数は、平成 14 年度から平成 2


































































































































































































小学校児童生徒数は 2006(平成 18)年度 3,050 人から
年々減少傾向であることがわかる。図 4 が示すよう













図 5 が示すように、2012 年までは 31 校あった小
























































計画によって 2012 年時点では南島原市内に 31 校













































飲食店である(2020 年 10 月時点)。2013 年に同分校





































































































































































 アートエデュケーターの B さんは、同施設の開設





















































































































































































































































































































































（山下 2018：195 表 4-1 を参照し筆者作成）
人口縮小社会における「負の資産」を読みなおす試み―南島原市の廃校利活用事例を通じて― 




























































































































4 2020 年 7 月 31 日、南島原市財政課の D さんに対
する聞き取りから。 

























11 2020 年 10 月 16 日、C さんに対するオンライン聞
き取りから。 
 
12 2020年 7月 31日、Dさんに対する聞き取りから。 
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